







Investigation of Old Building Concrete 
(18. Four school buildings， 23-26 years old) 
Hideo KA W AKAMI* 
(Received Aug.8， 1988) 
Investigations were carried out on the deterioration 
of three reinforced concrete bui1dings and a stee1 gymna-
sium bui1t in 1953・1957. They were 10cated in Hokuriku 
district of centra1 Japan. 
The investigatiqn revealed crack .distribution， degree 
of carbonation of concrete and corrosion of reinforcing 
bars. In a quater century the bui1dings came to the state 
as fo11ows. 1) Carbonation of concrete penetrated into 6-60 
mm from the surface but did not reach the reinforcing bars 
inside and the stee1 bars were a1most safe from the rust 
except at the cracks in slabs and walls. 2)Stee1 trusses 
were stil1 sound. 3)Wooden strip f100ring inside and wood 
siding board outside were severe1y deteriorated and needed 
its renewa1. 
The durabi1ity of reinforced concrete is sti11 to be 










































写真 2. 1 北面と西面
























































C9(机 1 C 9、メャンカ部(外)V J的錆午哩鐙
















1o 32 4 2 45 40 32 
40 42 33 32 29 48 
表 1の平均値をみると鉄筋に対するコ γクリートのかぶり厚は3.73叩，中性化深さは2.36cmで，









































































































































































恥|モルタル(凹 ヨンクリー ト (mm) 仕上表面からの中性化深さ (mm)
E 15 ( 15 ) ( 2 ) 
2 15 ( 15 ) ( 3 ) 18 
s 8 ( 8) (13) 21 
平均 19
4 10 ( 6) ( 0 ) 6 
s 1I ( 2) l 0 ) z 
6 7 ( ，，) ( 0 ) 4 
7 5 ( 5 ( 2 ) 7 
8 7 ( 7) ( 0 ) 7 
9 11(11) (1 ) 12 





























































































































































C 1 (2 ) 
外 G 4 10 (1ω ( 15) 
G 7 9 (9) ( 1) 
部 C 4 7・14包ω
E 7 7 (7) t 6 ) 
6-15 
平均 11
教室 D 2 20 3 (3) (25) 
内 教室 G 2 20 3 (3) ( 17) 



















1) 鉄筋コ γクリートの老朽化の指標とされるコ γクリート中性化は内部鉄筋に達しておらず，こ
の点では構造主体は健全と判断される O しかし屋根スラプに生じたひびわれからは雨漏りが生じ
ており，それは1箇所に及ぶ。これらの部分では錆汁が浸出しており，内部鉄筋に錆が発生して
いるものと考えられる D 屋根スラプを調査し全面的に防水工事を施す必要がある O



































写真 5. 1 体育館東側 全景
左端は木造ステージ部分。
写真 5.3 シックイ剥落(D ・4'"-'6 ) 
周辺部も肌離れしていて剥落寸前。
写真 5.5 横下見板の損傷(D・1'"-' 3 ) 








写真 5.8 コンクリ トー のひびわれ ・中
性化試験と下見板の割れ
240 























































































1) 川上英男“長期材齢コンクリートの調査研究， 12---16"福井大工報35-1---36-1(1987---1988) 
